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１．先行研究とその問題点 Subject from Previous Research 
 



























































  私見（氏郷から歴史研究への警鐘？） 
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５．主要史料 Main Reference in Old Documents 
「氏郷記」『史籍集覧 第 14 冊』、1902 















































７．図表 Figures and pictures 
 
図１ 蒲生氏関係地（近江周辺）Gamou-clan’s Important 














初版は江戸時代初期、史籍集覧 第 14 冊 
 






太平記 十五 三井寺合戦並当寺撞鐘事付俵藤太事 
 













































図 8 蒲生氏郷・相応院（冬姫）関連年表 Chronology about 
Gamou Ujisato and Sououin Fuyu-hime 
                   




            10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  
      1556 1 幼名鶴千代  6                    
      1557 2   6                    
      1558 3   6                    
      1559 4   6                    
      1560 5 桶狭間の戦い  6                    
 1 1561  1561 6   6                    
 2 1562  1562 7   6                    
 3 1563  1563 8   6                    
 4 1564  1564 9   6                    
 5 1565  1565 10   6                    
 6 1566  1566 11   6                    
 7 1567  1567 12   6                    
 8 1568  1568 13 氏郷、信長の人質へ  6                    
1 9 1569 結婚 1569 14   6                    
2 10 1570   1570 15   6                    
3 11 1571   1571 16 叡山焼き討ち  6                    
4 12 1572   1572 17   6                    
5 13 1573   1573 18 天正元年  6                    
6 14 1574   1574 19   6                    
7 15 1575   1575 20 長篠の戦い  6                    
8 16 1576   1576 21   6                    
9 17 1577   1577 22   6                    
10 18 1578   1578 23   6                    
11 19 1579   1579 24 安土城完成  6                    
12 20 1580   1580 25 石山合戦決着  6                    
13 21 1581   1581 26   6                    
14 22 1582   1582 27 本能寺の変  6                    
15 23 1583   1583 28     12 1                
16 24 1584   1584 29     12 2                
17 25 1585   1585 30 霊名：レオン    12 3                
18 26 1586   1586 31     12 4                
19 27 1587   1587 32 バテレン追放令    12 5                
20 28 1588   1588 33     12 6                
21 29 1589   1589 34     12 7                
22 30 1590   1590 35 小田原征伐、会津転封         42 1          
23 31 1591   1591 36             2          
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24 32 1592   1592 37 文禄の役                    91 1 
25 33 1593   1593 38 鶴ヶ城天守完成                    91 2 
26 34 1594   1594 39                     91 3 
27 35 1595 死別 1595 40 氏郷死去                    91 4 
1 36 1596 出家? 1 秀行 12 サンフェリペ号事件                    91 5 
2 37 1597 2 秀行 13 慶長の役                    91 6 
3 38 1598 3 秀行 14 秀吉死去、宇都宮移封   18 1                
4 39 1599 4 秀行 15     18 2                
5 40 1600 5 秀行 16 関ヶ原合戦    18 3                
6 41 1601 6 秀行 17 蒲生会津復帰            60 1        
7 42 1602 7 秀行 18             60 2        
8 43 1603 8 秀行 19 江戸開府、家康将軍            60 3        
9 44 1604 9 秀行 20             60 4        
10 45 1605 10 秀行 21 秀忠征夷大将軍            60 5        
11 46 1606 11 秀行 22             60 6        
12 47 1607 12 秀行 23             60 7        
13 48 1608 13 秀行 24             60 8        
14 49 1609 14 秀行 25 琉球侵攻            60 9        
15 50 1610 15 秀行 26             60 10        
16 51 1611 16 秀行 27 三陸・会津地震発生            60 11        
17 52 1612 17 秀行 28             60 12        
18 53 1613 1 忠郷 10 慶長遣欧使節派遣            60 13        
19 54 1614 2 忠郷 11 キリスト教禁止令            60 14        
20 55 1615 3 忠郷 12 大阪夏の陣、豊臣氏滅亡           60 15        
21 56 1616 4 忠郷 13 家康死去            60 16        
22 57 1617 5 忠郷 14 日光東照宮建立            60 17        
23 58 1618 6 忠郷 15             60 18        
24 59 1619 7 忠郷 16 京都の大殉教            60 19        
25 60 1620 8 忠郷 17             60 20        
26 61 1621 9 忠郷 18 日本人の海外渡航禁止           60 21        
27 62 1622 10 忠郷 19 長崎の大殉教            60 22        
28 63 1623 11 忠郷 20 江戸の大殉教            60 23        
29 64 1624 12 忠郷 21             60 24        
30 65 1625 13 忠郷 22             60 25        
31 66 1626 14 忠郷 23             60 26        
32 67 1627 15 忠郷 24             60 27        
33 68 1628 1 忠知 23 伊予松山に移封      24 1              
34 69 1629 2 忠知 24       24 2              
35 70 1630 3 忠知 25       24 3              
36 71 1631 4 忠知 26       24 4              
37 72 1632 5 忠知 27       24 5              
38 73 1633 6 忠知 28       24 6              
39 74 1634 7 忠知 29 鎖国令、出島建設      24 7              
40 75 1635       参勤交代実施             
41 76 1636                    
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42 77 1637       島原の乱             
43 78 1638                  
44 79 1639     ポルトガル人来航禁止            
45 80 1640                   
46 81 1641     出島での交易、鎖国完成            
   1642    寛永の大飢饉             
   1643    田畑永代売買禁止令             
   1644                 
  1645                 
  1646                 
  1647                 
  1648                 
  1649    慶安御触書             
  1650                 
  ・                 
  ・                 
  ・                 
          （前掲文献を参考に著者・川西孝男作成） 
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図 9 蒲生氏略系図（諸説あり）The root of Clan Gamou  
 蒲生家（土着説） 藤原家（秀郷流説） 
 ？  7 世紀中頃 藤原鎌足（中臣鎌足） 
↓ ↓   ↓ 
10 世紀 蒲生稲置 1 891-958 藤原秀郷（秀郷流祖） 
↓ ↓ 2 -1012 藤原千常（ちつね） 
↓ ↓ 3  千清 
↓ ↓ 4  頼清 
↓ ↓ 5  頼俊 
↓ ↓ 6  秀俊 
12 世紀 ⇒⇒ 1 12 世紀中頃 惟俊（近江蒲生氏祖） 
↓ （秀郷流） 2 12 世紀後半 惟賢(蒲生氏祖説あり) 
↓   3  惟綱 
↓   4  俊宗 
↓   5  重俊 
↓   6  氏俊 
14 世紀 秀郷流 7 14 世紀前半 俊綱（雲住寺開祖） 
↓   8  秀朝 
15 世紀   9 15 世紀初頭 高秀（雲住寺改修？） 
↓   10  秀胤 
↓   11  秀兼 
↓   12  秀貞 
↓   13 -1455 秀綱 
16 世紀   14 1444-1514 貞秀 
↓   15 -1530 高郷 
↓   16 1508‐79 定秀 
↓   17 1534－84 賢秀 
↓   18 1556－95 氏郷 
17 世紀   19 1583-1612 秀行 
↓   20 1602－27 忠郷 
↓   21 1604－34 忠知 
 典拠：瀬川「蒲生家盛衰録 上」などを中心に著者作成 
 系図に諸説あり、年代は判明分のみ掲載 
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図 10 蒲生氏郷進出地・ルート Gamou Ujisato’s place and 





















図 11 氏郷、秀吉、家康、信長らの最長進出地点比較 The comparison 
of the place of advance 
About Gamou Ujisato, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, Oda 












図 12 蒲生氏郷記、氏郷記、蒲生系図、新説（川西）との関係 The 
positioning of  Gamou-Ujisato-Ki, Ujisato-Ki, Two Gamou-Keizu, and 










図 13 日本の英雄の系譜（川西説）The root of Japanese Greatest Hero 
by Kawanishi theory 
From Yamato Takeru 日本武尊 in old legend, Fujiwara Hidesato 藤原
秀郷 in the middle age, to Gamou Ujisato 蒲生氏郷 in modern era  
Figure is the image of succession of Japanese Hero in Japanese History 
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図 14 蒲生氏家紋（向い鶴）と氏郷・相応院（冬姫）The emblem of 
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